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 In recent years, construction-related laws and regulations of Japan have always been amended from 
the reason of falsification of earthquake-resistance data and a great earthquake disaster etc. Thus, people 
are interested in earthquake-proof by gradation. However, evaluation of the seismic performance of 
buildings takes much time and expense. Therefore, the way of evaluating the seismic performance of 
buildings which is low-cost is required. The purpose of this study is to obtain the basic structure 
information of using explore the simulation of fretting.  In this time, RD method is used by optimized 
method. 













































































算出する際に RD 法を用いる． 
 建物頂部における常時微動の応答 ( )X t を建物の自由
振動 ( )D t とランダムな外力 ( )F t による強制振動 ( )R t と
の和で表現できると仮定した場合，応答 ( )X t の時系列波
形を 0t  に極大値となるように並べ時刻歴を重ね合わ
せると ( )Xi t のうちランダムな極大値 Piの和 ( )Pi t
を初期振幅する自由振動波形となり次式で表せる．  
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出する際に RD 法を用いる． 
 建物頂部における常時微動の応答 ( )X t を建物の自由
振動 ( )D t とランダムな外力 ( )F t による強制振動 ( )R t と
の和で表現できると仮定した場合，応答 ( )X t の時系列波
形を 0t  に極大値となるように並べ時刻歴を重ね合わ

























振幅比 d と減衰定数 h との関係は次のように表される．
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ゆえに 
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減衰がごく小さければ 
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固有周期が 0.3S,0.4S,0.5S の 3 種類の波形を作成し、それ












0 ( )x t  
 




Table.1 Objective function  
  A 波 B 波 C 波 
模擬微動
加速度 
減衰定数 0.05 0.05 0.05 
固有周期 0.3 0.4 0.5 
地震応答
加速度 
減衰定数 0.05 0.05 0.05 






① 地盤と建物頂部それぞれの  tx t 絶対加速度時刻歴
の差を求める:   
0( ) ( ) ( )tx t x t x t    
② RD 法による重ね合わせによる自由振動解の抽出:        


































Table.2 Result of analyzing 
  A 波 B 波 C 波 
目標値 減衰定数 0.05 0.05 0.05 
固有周期 0.3 0.3 0.3 
解析結果 減衰定数 0.06 0.058 0.055 








① 地盤の絶対加速度時刻歴の加算平均フーリエ変換 :     
0 0( ) ( )x t X 
   (FFT) 
振
幅 
( )tx t  
T(sec) 
1y  2y  
3y  
4y  




































換 :     ( ) ( )t tx t X 
    (FFT) 
③ 地盤と建物頂部それぞれの加算平均フーリエ変換結
果の差を求める：
0( ) ( ) ( )tX X X  
                                    
④ フーリエ逆変換によって時刻歴波形に変換  :          
( ) ( )X x t  (Inverse FFT) 
⑤ RD 法による重ね合わせによる自由振動波形の抽出:    




































































       Fig.13 Time history waveform by RD method 
 
 
           Table.3 Result of analyzing 
  A 波 B 波 C 波 
目標値 減衰定数 0.05 0.05 0.05 
固有周期 0.3 0.3 0.3 
解析結果 減衰定数 0.036 0.034 0.071 
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